































Kotaro Yabu: Cultural Interactions of Sumo between Edo and Sendai in the latter half of the 
18th Century :Analysis of the phase of Tanikaze and some sumo wrestlers from Sendai clan. 
Bulletin of Sendai University, 45 (1) : 1-10, September , 2013. 
 
Abstract: This Study  is based on the open  lecture“Mori no Miyako no Sports Bunka-si  (Sport 
History of Sendai), and is corrected some new findings. In the lecture, I treated about the Tanikaze 
(The sumo-wrestler who was  from the Sendai clan) and sumo, and this paper,  is  to  inquire  the 





Secondly,  It was confirmed that  the central culture had a  influence on the primitive and native 
folk religion, which was got Tanikaze as a theme.
Thirdly, Tanikaze became a  symbol  of  sumo,  through  reasoning  from  townsman of Edo  to 
Tanikaze.












































































































































































































































































































































述べれば，第 5 代吉村（家督：貞享 3/1686 年
―寛保 3/1743）においては，丸山権太左衛門
を始めとする多数の力士を三都に送った．6代
宗村（家督：寛保 3/1743―宝暦 6/1756 年）も
また吉村と同様に多くの力士を送り出し，また
領内の巡察や狩猟に際しては，村落の地相撲を





















































































































































7 年に現役のまま死去するまで，258 勝 14 敗
16分，預かり16，無勝負5，の通算成績を残した．
この点で，勝率 9割 4分 9 厘という数字は相撲
史上においても未曽有であり，また 63 連勝の
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